


































A Sense of Ibasho in Female Undergraduates :
Psychological Spaces of University and Home
岸 可奈子 諸 井 克 英＊
（Kanako KISHI） （Katsuhide MOROI）
Abstract : The present study examined the factor structure of various feeling about Ibasho（psychological
space）in female undergraduates. Two kinds of Ibasho Feeling Scale（sixty items which were chosen from
scale items used by previous studies）were administered to female undergraduates（N＝297）. Those scales
measured Ibasyo feeing in their university space and home space. The feeling about their university space
consisted of five factors. In the feeling about their home spaces, three factors were extracted. Discriminant
validity of two kinds of Ibasyo feeling was examined. The significance of research in Ibasho was dis-
cussed from the point of view of students’ enervation.

























































答した女子学生 297 名を分析対象とした（1 回生 195
名，2回生 21名，3回生 67名，4回生 14名）。回答者






















































































































































































































































































































































































































（a）Cronbach の α 係数，（b）主成分分析における未回転第Ⅰ主成分説明率
a : p＜.001 ; b : p＜.01 ; c : p＜.05
Table 2 大学および家庭ににおける居場所感覚下位尺度得点に関する分散分析（キャンパス×学年×すまい）の結果
－大学における居場所感覚－
キャンパス 学年 すまい N
被受容感 精神的安定感 自己疎外感 自己没入感 自己有用感











































































































F＝7.37 b F＝8.91 b F＝6.67 b
F＝4.44 c
キャンパス×学年，キャンパス×すまい，学年×すまい，キャンパス×学年×すまい→すべて ns.
R 2＝.02 R 2＝.03 R 2＝.03 R 2＝.04 R 2＝.04
－家庭における居場所感覚－
キャンパス 学年 すまい N
精神的安定感 自己有用感 自己没入感











































































R 2＝.02 R 2＝.03 R 2＝.02
































































































































































































































χ 2＝76.88 df＝15 p＝.001 χ 2＝26.95 df＝8 p＝.001
N＝297











（2）データの統計的解析にあたって，IBM SPSS Statistics version
19.0.0.1 for Windows を利用した。
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